



















































 Like Liquidity Preference Theory of Keynes, Portfolio Selection Theories are studied a lot. In this paper, I 
review typical Theories of Portfolio Selection and consider how liquidity preference is adopted in those 
theories. Subject models are Tobin’s Separation Theorem as a stock model of portfolio selection, Ono 
model as a flow model, and Matrix model by Hicks which expressly consider liquidity preference. I reveal 
those theories of feature and indicate controversial points.
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　l ＝ M ＋ B　　（2）








　μ＝ wr ＋（1 － w）μp　　（3）
　σ＝ 0 ＋（1 － w）σp　　 （4）
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【注】






2） ここでは資産の定義について Hicks（1967），p. 27. にした
がった。
3） Hicks（1967），p. 20.
4） 効用関数 U ＝（μ，σ）について，U ＝μ＋ aσ2 と仮定す
れば，σで一階微分すれば U' ＝ 2aσが求められる。
5） 小野（1996），28-30 頁。
6） 小野（1992）によるモデル。
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